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Kretzmann: Miscellanea
JIJ..-D.,....

MiweUenea
By Way of Clarlfyln1 Certain Points
A few questlom have been aubmltted to ua whlch aeem to require
amwen very IOOD, In order to make the proper adjustments In our
thlak•n1,
.
.
L Did Johann Conrad Dieterich teach an election In v.lew of faith
(lntultu fl.de!)?
•
.
Answer: In bla lndtuflcme• C11tceheflc:ac1 In the aectlon De E1ec:Uone
ad Vltam Aeternam, we have the following definition: Electlo est actlo
De', qua juxtam propoaltum voluntatis auae ex mera sua sratla et mlaerlconila In Christo salVOII facere c:omtltult omnea peneveranter In Cbristum
c:recilturos, In laudem glorioae sratlae auae, Ephes.1, 4 et seqq.; 2 Tbe&
2, 13; 2 Tim.1, 9; llmn. 8, 30 et 9, 11 etc. "1'heae words are further explained In the text following: ObJeetum electlcm1s aunt homlna (non
anpll) et quldem non promlscuc quivls, quoquo moclo • habentes _ .•
aed In Chriatum pernvl!Tllftter c:recilturl, quae delCriptlo eleetorum est
a cauals lntennedlls, nempe fide, ej111que relato, In Chriatum, et adjunct&
peneverantla ad finem. -The German edition of the lns&ituflcffla,. prepared by Notz, offers this translation: "Sle [die Wahl zum ewlgen Leben]
ut cUcjcnlge Handlung
weleheGottes, durch
er nach dem Vonatz aelne•
WWens nlleln
aeiner
ausGnade
und Barmherzlgkelt In Christo alle dleJenlgen aeU, zu machen besch1oaen hat, die bebarrllcb an Cbristum
glauben werden zu Lobe aelner berrllcben Gnade. • • • Du ObJekt der
Gnadcnwabl ldnd die Memchen (nlcht die Enael), und zwar nlcht alle
und Jede ohne Unterschled, wle
moegen,
bnmer ale slch verbalten
IIOlldem die, welche bebarrllch und staendfs an Chriatum glauben werclen.•
(F.d. of 1896, pp. 342, 344.) -In agreement with this dear statement, the
old Dieterich Catechum, u formerly uaed In the schools of the Mialourl
Synod, hu the following question and answer: ''Wu ut diber die
Gnadenwabl Gottes? Sie ut dleJenlp Bandluns Gottes, da er nach elem
Vonatz seines WWem, a11e1n aua aelner Gnacle und Bannberzlgkelt
In Chrlato alle dlejenlpn aeU, zu machen besc:bloaen hat, die bebarrllcb
an Chriatum glauben werden, zu Lob aelner herrllchen Gnade." (Queatlon 321.) Walther writes In bla Beleuehtunc, dH Stellhonuchen 2'-rt&eta.~ (p. 32): "Uebripna ut es auch elne Unwahrhelt, wenn Seite 11 des
Tractata gesa,t wird, dasz auch die Altenbuqer Bibel, der Dleterlchscbe
Katecblsmua, der ,roae Gebetaachatz und unsere elgene Postllle •die
Lebre von elner Erwaeblun, 'in Ataaehunc, dH Glllu&ens' entbalte. Wohl
wird darln 1elehrt, daaz alle dlejenlgen, und nur dleJenlgen, acb'oll von
Ewlgkelt von Gott erwaehlt alnd, welche an Chriatum bla an du Elide
glauben werden oder von denen Gott cllea vorauqneben hat, denn 'Gott
slnd aU. Nine Werke &ewuat von der Welt her,' du he1sst, von Ewta-"
kelt her (Apoat.15, 18) ; aber dlesea lat hlmmelwelt verscbleden von der
Lehre, dasz Gott die Auserwaeblten erwaeblt babe 'In Anaehun, des
Glaubena', wui dies naemJich 1D1ae1e Gesner verateben und auslegim.•
It seems clear that Dieterich did not teach an election of grace . unto
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elarml life '1laatN fl,dd in the aynerglsilc aeme of the term. The ume fa
true of the other daplatlclam like Gerhard.
2. Did Walther in his Die ncaqelueh-h&therilche Kirche die ,aahre
aichaNn Ktn:l&e GoUe. av.f Enln make concealcma to unionlltlc
tendendeaT
Anner: '1'be paaqe which is most frequently adduced in this connection II '1'ball VI, which reads in the ozilinal: "GemelmcbafteD.
welche durm nlc:ht p,mdatuerzende Irrtuemer, oder um Penonen, oder
um Zeremonlen, oder um des Lebens wlllen die Elnlgkelt cler Kirche
antoeren, dnd nach Gottes Wort Spcdtuqen. (Schlamata) oder aeparatlatlache Gemelmc:haften." (P. 35.) Tb1a theals has been translated:
"'Communlom clestroy1ng the unity of the Church on. accou11t of nonfundamental errors or penonalltles or ceremonies or wicked life aceordinl to God's Word are
separatlstlc
schlsmatlccommunions."
or
In the
'book Walther e11lcl the Chun:h we find the translation: "Communions
deat:roJinl the unity of the Church for non-fundamental errors, etc." 'l'he
cWBc:ulQ' llea 1n the preposition dun:h, which should be rendered thn,ugh,
bt1 ffl81M of (lib the Greek diG with the genitive, not the ac:c:usative) •
Walther's meaning evidently 1a that If a person conalstenUy and stubborn)y adheres to errors 1n non-fundamental doetrlnes and thereby
deatmya the unity of the Church, he becomes guilty of separatism. Such
people, in other words, while not heretlcs, are schismatics,
paratists. se
3. Did Walther hold that non-fundamental doctrines are under all
drcumatancea not cllvlslve of church fellowship?
Answer: A auper&cial student of Walther's articles perluining to this
aubjec:t might decide, on the basis of his quoting Quensteclt (with a reference to Bunnlua) 1n Die evaqeluch-lutheriac11e Kirche die wahn
liddbcan Kirehe Gotte1 auf En!en. (p. 117): "Nlchtfundamentale Glnu'bemartlkel a1nd cllejenigen, welcbe unbeschadet des Glaubens£undamenta
aawohl unbekannt aein, a1s auch geleugnet werden koennen." But on the
following page Walther quotes Baler: "Obglelch clle entwlckelte Ken11tflil •
(einea wkundaerm Fundamentalartlkela) nlcht
elnfaeltigen
bel allen
Glaeublpn lat. ., kum doch clle lAupuq deaelben mlt dem Glauben
und. der Sellpelt von Sellen deaen, der ihn leugnet, nicht bestehen,
auaer wenn slch elne betondera groare Einfalt und ein Mangel on
Elnalcht 1n die Scblumolprwig vorfaende, durch welche
iat, iene Leugnung
dem Glaubenafundament aelbst folgerichtlg entgegen
und ein solcber
Sinn, der slch vor einem Irrtum, welcher dem Glaubenafundament direkt
entpgm lat. scheut, und berelt 1st, beaere Unterwelsung anzunebmen."
And that Walther, followlng the old teachers of the Church, included not
only the aeccmdary fundamental artlclea in this category, but all statements of Scripture, however unimportant, appears from his quotation
fzom Bunnlus: "Etwu amierea 1st es, wenn iemand aua Verachtung sagte:
mlr genuest du l'uncJ•ment: der Sellgkelt, und lch babe genug daran,
daa Jch dlaem Artlkel recht glaube, und lncl1111= In den uebrigen
atuec:ken ke1ne beaezoe Unterwelauna annehrnen wollte;solcher
eln
irrte
zwar in Betref! lfflllPftl' Artlke1. aber nicht vermoege elnes einfacheD
Jrrtuma, acmdem elnea mlt Verachtuq d• goettllc:hen Worts verbun-

denen." (P.121).
To theae statements, written In the year 1888, we may add the fol-
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lowina teatlmonleL In the proc:eedlnp of the Colloquium or 1867 Walther
told the men repzaentlng the Iowa Synod: "SJe baben elne Anzahl
Lebren fuer problematuc:h erklaert, die ea nlcht alnd, ala die Lehren von
Klrcbe und Amt, vom Antichrist, vom tausendjaehrigen Reich. Du •ber
lhu:l doch nlcht Lehren. die nlcht In Gott.es Wort k1ar geoffenbart aincl."
(P. 59.) ''Es 1st wabr, duz die Kirche In der Regel nlcht welter kommt
ala zu einer fundamentalen Elnlgkeit, und es waere widerchriatllch,
einer Klrche clle Gemeinlchaft abzmprechen, wenn ale nicht mehr bat."
(P. 88.) "Wenn eln Irrtum nlcht d1rekt oder lncllrekt den Glaubensgnmd umnoeat, da macht er nlcht zum Ketzer, wohl aber kann eln
Sc:b1ama entatehen, und clle Kirehe kann dadurch genoetigt werden, die,
welche elem Irrtum anhangen, auauaondem; obwohl ale damlt nlcht
erldaert, duz Ille alle verdammt llind." (P. 92f.)
In Lehn uncl Wekn, 1888, In an artlc:le entitled "Die falachen
Stuetzen der modemen Theorie von den otfenen Fragen" Walther declared: ''Wenn freillch eln Christ wiae und ueberfuchrt werde, duz
jene nichtfundamentalen Artlkel k1are Schriftlehren aelen, und er wolle
ale dann doch noch leugnen oder bntrelten, 80 brlnge ihm du allerdings 'einen Schaden', lndem er nnemllch damit, wenn auch nlcht du
:reale und dogmatiache, doch du orgc&nilChe Fundament, die Schrift,
umstosze und 80 damit auch du waentliche Fundament, Christum, awi
seinem Herzen verllere." (P.102f.) "Du voraW11JC11etzt, dasz ein Mensch
von der Schri!tgemaeaheit irgend eines Punktes ueberzeugt worden 1st,
so schlieszt ouch die Aufioesung oder BC!ltreitung des kleinsten Buchstabens, ja, einC!I Tuettels, vom Himmelreiche awi, woehrend 80mt, aelbst
bei einem schweren Irrtum, der moteriell eine Ketzerei involvlert, Glaube,
Gnade und Sellgkeit bestehen kann." (P.104.) "Wenn die Kirche alle
llllittel, einen In clleser Beziehung Irrenden zur Anerkennung der goettlichen Wahrheit zu brlngen, enc:hoepft hot, du Festbalten des Irrtuma
offenbor nicht In Schwaeche des Verstandes oder In Mangel an Einsicht
ihren Grund hat, und also auch an einem nichtfundamentolen Irrtum
ofTenbor wird, duz der Irrende dem Worte Gottes bewwizt, hartnaec:kig
und holsstarrig wlderspricht, dasz er also mit seinem Irrtum das organische Glaubens-Fundament umnoeat, dann fat auch eln aolcher
Irrender, wie alle In Todsuenden Verharrenden, nlcht zu tragen, sondem
Ihm die bruederllche Gemelnseho!t allerdings zu versagen." (P.107.)
The same points are made on pp. 109, 111 (below) and 112, 236, 239,
300, 303.
That Walther continued to hold these views is apparent, £or examele,
from his "Vorwort" of LelLTe uncl WehTe, 1872, pp. 8, 34, 74. His position
may be summarized as follows: While we are fully aware of the cllfferenee between fundamental and non-!undamental doctrines, we cannot
permit any denial of so much as one statement of Scripture or of any
teaching of Scripture. We moy tolerate aberrations only when due to
ignorance and weakness, and when the Church is not divided as a result.
Note: The Briel Statement of the :Missouri Synod declares: "Not to
be ·Included In the number of open questions are the following: the
doctrine of the Church and the llllinistry, of Sunday, of Cbiliasm, and of
Antichrist, thC!lle docbines being clearly defined In Scripture." (Par. 4'.)
P. E. KanzlWffl
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